







































































































　　　 “The hell  they don’t.  I’ve seen my reflection  in the plates coming back when people 
order it. I’ve counted my eyelashes.” 
　　　 “It’s possible we get some German nationals in here,” Zito said. “German passport-holders 





may を用いて行われている。ここでの may の命題内容は現在の状況である。（10）の斜字体部
は「It is possible ＋現在形」で書き換え可能である。
（11）　 It is possible that German passport-holders are be responsible for those clean plates.
　（12）のように、認識的 may が頻度を表す副詞的語句と共起し、習慣的行為に言及すること
ができることも、may の命題内容が現在の状況になり得ることを裏づけている。





（14）　 It is possible that they came last year.  （Leech 2004: 99）
次の例（パレツキー『バースデイ・ブルー』）を考えてみよう。
（15）　 “I’m trying to get a  lead on who Deirdre met with the night she died. That person 
may have seen her murderer— without knowing it was someone committing murder, 
of course. So I’m talking to people in the organizations where she volunteered. Home 







（16）　 It is possible that that person saw her murderer.











（19）-（20）の will を含む文は、次のようにパラフレーズ可能である。（19）の「Cressage 教授を
知っている」ことと、（20）の「水道工事人がドアの外にいる」ことは現在の状況である。
（21）　 A reasonable inference is that he knows Professor Cressage.  （Palmer 1990: 57）
（22）　 A reasonable inference is that that is the plumber. 
　認識的 will が現在の事柄を表すことは、認識的 will が現在と関連する副詞的語句と共起し







ferried many there over the years, and by now there will be hundreds inhabiting its 
fields and woods. But it’s a place of strange qualities, and one who arrives there will 
walk among its greenery and trees in solitude, never seeing another soul….’ 







year and  last year;  it’s careless nurses. He says to Wolsey,  ʻWhat age  is  the queen 
now?’ 




















3 . 3  認識的 must の命題内容の時間性
　法助動詞の命題内容の時間性は、法助動詞の使い分けに重要な役割を果たしている。認識的









  （K. Ishiguro, A Pale View of Hills）（斜体筆者）
ここでの斜字体部では、話し手は万里子に対して「あなたのお母さんはすぐに帰ってくるはず
だ」と述べている。soon という副詞的語句が用いられていることからも知られるように、こ


































4 . 1  現存性条件
　前出のように、Langacker は法助動詞の命題内容は、非現存領域に置かれるとする。次の例
を考えてみよう。











（43）　 “….  I wish you hadn’t  called  the  cops,  though. Now  they’ll  be around wanting  to 
interrogate Connie. Who I refuse to believe killed the guy. She might have shot him—















　以下、評価的 should と「是認」を表す may の命題内容の現存性を検証してみたい。また、
法助動詞の本質は「非確言」であるとする Palmer の見解を援用する中で、どのようなコンテ
クストの時に法助動詞の命題内容が現存的になるのかを考察してみたい。





should の命題内容である（45）の「Peter は Suzan と結婚する」ことと、（46）の「そのようなこ
とを君に言う」ことは、現存的な状況と言える（cf. Aijmer 1972: 79, Larreya 2003: 36ff.）。
Swan が（47）に特徴づけるように、（45）-（46）のような、感情的表現を主文に持つ that 節内に
用いられる should によって表されている命題内容は、話し手にとって既知の情報である。
（47）　 should is also used in subordinate clauses after words expressing personal judgements 















































（53）　 The  feature associated with modality  is slightly different  in  that  it does not relate 
directly to the event or situation, but to the status of  the proposition that describes 
the event or situation. Prima facie  it might seem to be concerned with whether the 








　Palmer は、評価的 should を含む（55）を提示し、（54c）の共有情報に由来する非確言性と英
語法助動詞との関わりを指摘している。
（55）　 I’m surprised that you should think that.  （Palmer 2003: 6）










4 . 3  「是認」の may
　まず、「是認」を表す may の命題内容の現存性に関して、（56）を考えてみよう。
（56）　 The sun may rise in the East, but it sets in the West.  （Souesme 2009: 161）
Souesme が（57）に述べる内容から知られるように、ここでの may の命題内容の「太陽が東か
ら昇る」ことは、現存的内容となっている。
（57）　 the occurrence of may  is non epistemic,  since  the  truth-value of  the statement  is 
unquestionable.  （Souesme 2009: 161）

















　　　= I concede that it is expensive, but ….  （Huddlston and Pullum 2002: 182）





advisers  to have been  in seeking to resolve conflicts by  force of arms,  the relative 
weakness of diplomatic alternatives must always be borne in mind.
　　　=  Although we believe  the rules of  this period and  their advisers  to have been  in 
seeking to resolve conflicts by force of arms, …  （Collins 2009: 93）
　Sweetser（1990）は、「是認」の may を言語行為的 may と称し、認識的 may と区別してい
る。（64）にあるように、是認を表す may は I admit that で言い換え可能であり、（65）にある
ように、認識的 may は It is possible that で言い換え可能であるとしている。
（64）　 He may be a university professor, but he sure is dumb.
　　　= I admit that he’s a university professor, …  （Sweetser 1990: 70）
（65）　 （＝（8））He may be a university professor, but I doubt it because he’s so dumb.
　　　　　　 = It is possible that he is a university professor, …  （Sweetser 1990: 70）
　澤田（2006）は、may が言語行為的意味を表しているのか、認識的意味を表しているのか
を識別するにあたり、（66）を提示している。
（66）　 言語行為的 may/might（＝「是認」）は認識副詞 perhaps と共起することや could に置
き換わることは不可能であるが、認識的 may/might（＝「可能性」）はそれが可能であ
る。  （澤田2006: 364, cf. Thomson and Martinet 1986: 131, Quirk et al. 1985: 223）







（69）　 In  fact,  the Newtons  told a story  that night about how their grandson had said  to 
Bunny just last week, “You may be my grandmother, but that doesn’t mean I have to 








（71）　 “It  is mine. Isn’t  it?” He even managed to  inject a very small note of anger  into the 
words and suddenly Lettie was on  the back  foot. She’d opened a  letter  that didn’t 
belong to her. Whatever the circumstances, that was difficult to justify.
But she tried.
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― 187 ―
英語法助動詞の命題内容の時間性と現存性をめぐって
― 188 ―（白）
